





State and Market Principles of Reform in Chilean Education 
 




Traditionally in Chile, the State (central government) has played a leading and dominant role 
in expansion of the educational system. Under a highly centralized state system, at the end of 
the 1960s Chile had attained an advanced level of coverage in primary and secondary education. 
At the beginning of the 1980s, under the military government, Chile initiated the most radical 
market-oriented educational reforms on a national scale. This was a precursor of what is known 
nowadays as the neo-liberal policy in education. The planning and design for reform was 
undertaken by economists (so called “Chicago Boys”) who had been trained at the School of 
Economics of the University of Chicago.  
The purpose of this article is to analyze the process of change from state control towards market 
coordination in educational policy against Chile’s political and economic background in those 
days. In September 1973, the armed forces seized power in a bloody coup against the socialist 
government of President Salvator  Allende. At first, in the area of educational policy, the 
military government emphasized the national security   principle. In pursuit of this principle, 
the educational system underwent severe ideological intervention. Educational authorities 
attempted to purge the educational system of every element that could be instrumental in the 
political influence and Marxist infiltration of schools. They disbanded the teachers’ union and 
fired many teachers with leftist views.  
Meanwhile, the Chicago boys attempted and to some extent succeeded in reconstructing the 
Chilean economy as they gained power in the government  They persuaded President Augusto 
Pinochet to adopt a new educational policy that was based on their neo-liberal and 
market-oriented ideology. They intended to improve efficiency in education by introducing 
competition and private initiative mechanisms. They planned the reform design exclusively 
without consultating with existing educational stakeholders or listening to public opinion. In 
1980, Chile launched a profound, market-based educational reform through administrative 
decentralization, voucher-based financing, teacher labor deregulation and open competition 
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由」の原則が憲法条項（第 10 条第７項）に定められて私学教育の存在を保障した。1920 年に初等
義務教育法が制定される。義務教育は最初４年間であったが、1929 年に６年間に延長される。1940
年代以降、農村地域でもかなりの教育の普及が見られた。こうした教育を重視し国家主導型で教育
の整備を行う国家の姿は、「教育する国家」「教師としての国家」（Estado Docente, Teaching State）
と言う名で表現されていた。 































































いは諮問の役割に限定されることになった（Cox 1984 p.319）。 
アジェンデ政権は 1973 年１月に、かなり唐突に、当時のソ連のポリテクニックをイメージさせる



























れた。1965 年における大学在籍者数は、全体で 42,000 人たらず、高等教育該当年齢層に占める就
学率は、5.6 ％であったが、1968 年 7.8 ％、70 年 9.2 ％、72 年 14.8％、1973 年 16.8％と急速に
拡張を見せていた。在籍者数も、1967 年の 55,657 人から 1973 年には 145,663 人へとこの大学改革

















































































































は 100 人を超えていた。かれらは、「フリードマン本人以上にフリードマン学派となって」（Valdés 





















ラムは、軍事クーデターの直前に海軍当局に提出されていた。（De Castro 1992）。 
軍事クーデターの成功は、彼らにとっては千載一遇のチャンスであった。「権力を掌握した時、将
軍たちは経済については何も知らなかった。大混乱に陥っていた経済を安定化させ、再活性化させ



























































なる。これは、軍政が、みずからの手で効力を停止した 1925 年憲法に代わる新しい憲法（1980 年
















































































































化に至たるまでの過度的な措置であるという暗黙の合意があったと考えなら（Adeo 1985  p.170、












ら、チリにおける 16 年半におよぶ軍事政権の時代は、ほぼ 1980 年を境に、前者が支配的であった


















月に早期移管を受け入れた市町村への優遇措置を定めた政令法第 3477 号、12 月に大学の再編のた
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